

# G <br> prole-distr 

- 

1418 م 1


## د.يـوســفـ الـقـرضـاوى

## دورالززكــــــة C-Cu


-

## كمتــلـهـــة

 تعالى : [䖝] :



إلى يوم الندين
(أما بعد)




 في المجتمح . وكان هنا في أوساط اللسبعينيات من القُرن العششرين -










 HYم

الفقير إليه تعائلى
يويسف القّرضاوى

# أولا:دورالزاكاة فی <br> علاج الششكاتلاتالاقتصاديـة 




 اتتصادى .


 عالجتها. ومذها المثكلات هي:
 r $r$ -

 0.مشككلة كتز النغود وحبسها.

- ا

تخطرها على الفرد، وعلي الأسرة، وعلى اللجتمع •
فهي خططر على الفيد:


(ج-) ونفسيا، حيث يعيش فى فرأغ.
( ) وا-جتماعيا، حيث ينقتم على غيره.
وهى كذللث شِعطر على الأسرة:



وهى كذللث خططر على المجتمع بأسره :
خحطر على اقتصاده؛ لـلارواءها من تعطيل طاقات قادرة على الإنتالج



 .

4



 , النّى يههمنا ذكره منا هو دور الزكا

 ومددا وهم تاعدون مستريحونا وهو وهم لا لأساس له من تعاليم الإسلام .

البطالة نوعان:
ويحسن بنا أن نتنجّ منا على أن البطالة توعان :
. (i)
(ب) وبطالة أختيارية.


## 



 وعلى المجتمع كلد وولاة الألم فيب بصفة عامة ،
 أخرى أصلع للهحال، وأنفع فى المآل .

 لا يجد أدوأت ألمرش، أو آلات المرى، وريّما لا يجد الأرض التمى يزرعها .

وفى كل هذه الصور يأتى دور اللز كاةة، وتتجلىى وظيفتها . إنه دور المـوـول لمكل ذي ثجارة أو








 هن الز كاة نقلغ عن جمهور الثشانعية :







 علهي الدووام


 180_194 (1)


بسنة .



 - يظه


 الفالبـ

 بلنه. . . ويختلف ذلك باختلافـ الأثشخاص والنواحتح.

 كنإيته (1) أهـ هـ.

 بالمبادئ والصور والفروع فی شتـى المجالات .



 الـلهول فيعطي ما يكفيه إلى مثله(1) وهلا تقسبيم حسن ينبغى أن يستفاد منه .

## 





 والمتفرغ لعبادة اللهل تعالى، ، إذلا رههانية فئ الإسلام .
وتال هلى بن أبي طالب : كسبب فيه ريبة (شبهة) نير مني عطلة .


(إن الله يحب المؤمن المحترفس|(Y):

 معاشهـم، فلا فائدة فى حيأته لهمه، إلا أن يكدر الماء، ويغلى الأسعار .
 ستط من عينه .


> أكل همال غيره، ولا ينيله عوضا، ولا يرد عليه بدل٪؟


المسناوى: لككن له شواهد.


.















 Y 91 ، Y 9 * (1) (1) (Y) : (VYop.: and













بهد ثرون طويلة من ظهور الإسـلام م

 ,












 - .




 بالاشترأك ، كنها أو بعضها.






| المتقرغ



لمصلحة دينه وذنباه .





 نحار جية أو دأخلية .
(1)



## 


 ألاقتصاديون بعلاج مشكلة المقر ووضم الملولو لالنظرية والعملية للقضاء عليها .






 ومصالدر دخلها القومي.





 السماء لم تشع بائها، ولا الأرض بنباتها، ولا الشمسس بضيأيأها




## 







 وبَباطِّةُ



 وتحليقاته، ولا يكون الإنسان إنسانا إلا بإشباع كيانه كله.

 صدقته فى يد الله قبل أن تق تِ نى يد المسكين.

## 





 .

 البخارى)





 عذابب القبر، لا إله إلا أنتي) (رواه أبو داود) .





مرض، فلعلّى أكفر ولا أشبعر!







 عن معرفة الله وسحس اللصلة به، والتطللع إلى حيالأنحرى مى شير وأبقى





















 كانت صورة هذا اللعالج غير والضحة المعالـم فـى أذهان الأكثرين -

 مأجأته، ويكفى به نفسه وأسرته، ، ويستغنى به عن معونة غيرهـ.

 وأستئصلل جذوره، بجأنب فريضة الزلزكاة.



 الإسلام . وتشمجيع الْغارمين في سبيل الـلير والإصـلا على الاستمرأر في هذا الطريق، من مهمة اللزكاة أيضا.



 فقرائهم) (رواه ألمهأعة عن أبن عبّاس) .

## علاج المقّربعلاج سبيهـ






 وهـلمّ جراً:









 الإنفاق تلى تعليمهم وتندريهـم من مالل الز كاة .

 إتاهح الكسسب لهـؤلام. فـهـؤو لاه





 المجهوع ج1 1 (1)
 يليت بكانته عرفا، أو يشت علبه مشعةّ غير معتادة، حل له حينئذ الأخذل من الز كاة .



















فيتصدت عليه ، ولا يقوم فيسالل الناسى (ب)"

ذلك هو المسكين البـــدير بالمُعـونة، وإن كـان اللناس يغـفلون عنه، ولا يفطنون له، والنه

> (1) تفــير إين كير ج> أ مر عبץ.


 عزة النفس عن طلب المعونة أو التظاهر بالماجاجة .







واللدالر التى تناسبه(1) .


 ,


شيينا، وأكا يقصد بها أيضها إغناء من يجهد بعض الككفاية ولكنه لا يججد كل هـ ها يكفيه .

## كهر يصمرف للفقتيرووالمسكين من الزكاة؟

أما مقدأر مـا يصرف للفققير والمسكين من مالن الزكاةَ، فقّد أختلف الفقّهاء في ذلك ما بين
مضيفيف وموسع، حسبما ترأءى لككل منهم من الدنيلل.







 قيمتها من الذههب.



 الاعتدالد.



 واللّى يعنيّا اللتعقيب عليه عن هذه المذاهب الثى ذكرها اللغزآلى ثالاثة :

## 




 IV... .

Yo

















 ويضح إلحدود لنسير ها ونق ألهر الللّ تعالثى .



(Y) (Y)











 علاج حاجته يوسيلة أخرى.

## كتب الالعلم من الككثاية:





 عدر"هم، ونحو ذللث من الأغراضم، فإنه فرض كفاية، كما ترر المحققورن من العلماء .
(Y) البداية والنهاية لابن كنير جـQ صم •Y.





## rV







## مذهبب من يعطى المقير ككثايةالعمرر:




 عادية.









 بعضه في حديثنا عن الـططالة (م1 ا).



 $\qquad$


(1) ألموالمهم

 المقر والمسكنة. وذلك أن الثمقراء والمبـاكين نوعأن: $\qquad$













 أموال اللز كأة، وتلت حاجة اللأصنافس الأنرى، وأمكن إمطاء المققراء والمساكين ها يغنيهم
 Yq




## عمريقولن. إدا أمصييتم فأغنثوأد



 يعمل على إغناء الفلير بالزكاة، لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إمالة عثبرته بلريهمات .










 بيعها ونقل هلكيتها، لتظلّل شبه موقونة عليهم .

## مستوى لانقق للمعيشة:










 .














 ألتيسير ri

 أخر أو بيبة أنخرى.

## 





 ونحو ذلك، حصر المرض فى أضيتن نطاقة.








وهكذار أينا المقضاء على الفقر يقضى على زميليه الآخرين : المرض والجمهل.





 انتحلت مشكلة المزوبة أيضا .





 لا بد للمرء منها ليعيشي ويبقى .






 .







مهسارفـ الزكاة بلا نزإع.
(1) (1 (1)

r

## 










 ,












, الغغني الـدانم الفاروق عمر اللذى نغّنه عدلا وتطبيقا، و وأوصى به تشريها وتو جيها .



 وافافهم نصيبهـم من زكاة الزيردع والثهار .



 يفعلون فى فارس والُووم وغير هما، قبل ظهور الإسلام.

## شن صور التصطبيت للزكاة في مهلم شهـر:






 ألن تقوم معى الثه. فقال : إنه سيفعل .ـ.إن شاء الله.






.


( ( ) (أهـ




























يقضمي هاجة!(1) م،



## ضهمان شامل للمسلهيني وغير المسلهيند







الواججبات التى يجب أن يرعاها فى ولايته.


فأجر علبه من بيت مال المسلمين ما يصلـحهة" .


$$
\text { oA } \quad \text { _ovA انئ, (1) }
$$

rv






الالبة ، مريدأ بذل



أى أْهـل

قال : السأل ألمزية
قال




 حجبأبا دون الورتوفى عنذها، وتأهل ما فيها هن التو جيهاتت والأفكار .




 الْذدة ولو كانو! بهودا .






ويشملل كل من يشأبهه هن أهل الـلابهة من غير المسلمبن.
o




 لل






 وثفهومه أن علمى الثناس أن يسآلوا عنه.




$$
\begin{aligned}
& \text { بين فقير ونقير (1) }
\end{aligned}
$$

## 




 همصير غير معلوم، ومسشتقبل غير مأمون.















كوارث الزمن وديوناليناس؛






 بعدها غهًا.

## الككوارث اقتضتت نظام





 المـعرّمة فى الإسلام م

## نظام التأمين الإسلاممى*







(1) رواء أحمد وعسلم وإمحاب اللسن.













كم يعصىي المنكوبي بـالكاريشه؟



 الالصنع اللذى أصيب فی مصنعه .

 شُدّة وضعفا. .



Er

## الززكاةتتأمين فريد هن توعه:











 وبعقدأر ما يجبر كسره، ويفرج ضائتّه .

قضاء ديون القارمين؛























 المذكور . وهو مذهب ماللك وابِي ثور، والختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

## أهدراهالإسلام من مساعلدة الفارمين:

, لككن لماذا يهرص نظام الإسلام على تضاء ديرن الغارمين؟






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) ينفّ عله. }
\end{aligned}
$$





 أن تُروضهم لمن تضيع، مادام في صندو


تسهـم من هنا الجلانب فئ محأربة الربا .


 للمجتمع وال1ا'تم





إفلاسهم وانسعانبهم من ميدان الإنتاج .

شريبية الله وقوانينئ اللبشر:






 ，（1）





## 



















## تقريبب ألاسلام بيين ألفواروة الطبتيهة!

ومن هنا يعمل الإسلام على عـدالة إلتوزيع، وتقاربا اللككيات في المجتمع ورشر بنظام












 الأغنياء، والرفع من سستوى الفهقراء .

## دور.الزكاة فى هذالالتتريبي:







 ثرواتهم ودنوولهمه


 فتقرب المسافة بينهم وبين غير هم هن المو سرين من أبناء الأمئم .




 وزوجه وأولا 11 !




## 

## النقوود وبسيلة"وليست غايـة.















[ألتوبة: \&ץ،

## كلام1مامام الغززإلى شى كثنزالنقود وحكهة تخريعهد

























 خحطوة عهملية لها فــهتها وأثر ها

الزكود في الأسواقت .

## 




























 بالشمال.

## ثانيا: شروط نجاحاحالزكاة

## تشهريلف:








 ,العمل على إيجاد أتهصاد إسـلامى سليمب. ويتمهئل ذلك فى أمرين أساسيين:
 وموكله وكاتبه وشاهاهنه .

الابجتماعى وحل مشكالات المجتمع.



 المجتهدين، وينبغى أن تدخل في أوعية الز كاة .





 كان مر بجو"ا منها .


 الفردى، وغلبة حبب الدنيا على الناس .





 تطبيقنا لها.

 ورائه .

الشـــرط الأول
تـوسييع قاصلدة إيـجابي الزككاة



 في العمومات القر آنبة والنبوية .

















 الأصلين . وسنوضحها بإيجاز فيما يلى :










 فعليه الدئليل (Y)








لكرْتَها.




ولزوم ذلك نكل غثى كلزورمه لصطاحبب الزرع والثمر ولا فرقَّ.




 الالموال في ساجة إلى أن تتطهر ويذهب شئرها بالز بالز كاة.

 لأله، وإعانّة كل غارم لإصلاِ ذأت البين، ونحو ذللك ما يعز به دين الإسلام ودولته .




(1)




من أوسق الشعير فى سنوات!



 من الأعمالـ الـلدرة .






 المصحابة رضي الله عنهم . ومن ذلك :





ونحوهما إلدمس، كيامـا علىى الركاز والمعدن .








الثنقير أن يقاتل من أجل ذلك، ولا يعرض نفسه للهالكة جوعتا وعرياّ(1)

 الأغنياء كانة فقلنا لهمه: في أْموالمكم حت سوى الز كاة .

## شبهة وردها:

 الميبوانات، والخضراوات من المزروعات.

وردي عليها من نالحيتين:



 ماللايزكي.
 للزكاة، وإغلاق البابب دونا الملذاهب المعتمدة الأخرىي، ورنض





$$
.109019 \rightarrow \operatorname{codal(1)}
$$



المال الماليل علمى حين يعغي ذو الـال المكثير •





 اللمزويعة، بل Aستأنجرين لهاء؟













 وقوة aأخخلذ غيره م




 (1)











 (r)




 لعله يعيد اللظر فىى ا-جتهاده ويغيره عبرْ فيامه بابجّهاد جذيد إ وليس هذا بغريب عليه، فكم من












 العلمية والتُنُريعية ألدلارسون المتخصعوون، حتى عن غير المسلمين؟

الششرط الثنأنىيا
تحصيل زكاةالآهوال ظاهرة وياطنـة








 بالباطنة.










 |ختلف فيه ألفقهاء.

 وجئت.. ألن تتولى أمر الز كاة ثكصيلاً وتوزيعاً .





 بِنْ أَمْوْألهِمْ صُدْقَةُ .. .






















 ()$^{(r)}$





في حكـهـهم من الـرتبين في اللديوانـ .





 نعمه، زكى مالa بن عطائه، وإلا سـلـم له عطاءه .







وان قلت : لا، دفع الثه عطانئى (r)







 ها هاحبه كان مؤديَا للمفرض النـى بمليه .


 الوإجب إرضاء لله تعالى
(Y) (1)
V.
 وضمائرهم التى أتحياها الإسلام


 بها علئى العانُر .


















(1) بدانع الصـانه، جـ ب، صص.



 العربية . قانوا:




 والمسير على ها فردر الفقههاه .




















 المنوطة بغريضة الزكاة .



 البنوك. هكيغس ندعها ولا نستوني منها حتي اللّه المعلوم، المطهر للنفس والمالـو







 كبر فتهم على المستجقين النذين فرض اللله لهم التز كاة، وحسابهـم على الله .




 Vr
 أقاريهـم وبيرانهمم. ورأيى فیى هذا المقام:



 ترك له من الز كأة لمستحقيهـها .

## الششرط المثاكث <br> حسســـنـ الإدارة




 وحسن الإدارة: اللّى نربده يتمثل في عدة عنامر، أهمهـا أمران :

1- ـحسن الختيار العالملين في مؤسسسة الزوكاة.
 وستخخص كل عنصر منهما بكلمة:

## أولا : حسن اختتيار ا'لعاملين على الزركاتاة































 عليكـم تُدر مدقال ذرّة، وأنا أُثلمها
(1)







 , اللمحتاجين، بل أكلى فی بطنه ناركا .




وعن عبأدة بن الصـامت : أنه هِ تأتي يو

 يشعر ه وهو مز هو في المسـلدين.





$$
\text { (r) }{ }_{\text {K }}^{\text {K }} \text {. . .له يحمله يوم القيامة }
$$

الصدلة بالتقوري.


( (V) الـُـيغان وأبو دأود.










 و كما قاله أيضتا :





## 



 الـلطرق، وأقل التكاليف .























 القول بالجواز فيما عدا زكاة الفطر (0).


.
. $\%$.
(
 وتربة لله نحالى، أو حق مرتب فى مال الأغنياء للفققراه، وبتعبيرنا: ضريبة مالية هفروضة على مالك النصاب؟؟




فولكن أدلة من اللانعينينين أدلة لا يتسع المقام لبسطهـا(1) وحسبنا أن نشير إليها.

 , الأثنف . كذلك لا بجوز في الزكاة إخرأج قيمة الشاة أو البعير
 , المأجات تـتوعة، فينبغى أن يتنوع الوأجب.



 فاستندوا الملى ما يلى:








عليهـم (1)


 (Y).
اللغنم . ." .

وأخذ المناقة بعيرين إنما يكون باعغتبار القيمة.

 |لمانجات فالقيمة تادرة عليى دفعها .



 , ألمقيقة أن تغليب جانبب العبادة في اللزكاة وجياسها على الصلاة ذئى الئقيد با ورد من نص


 النزكاة عن غير المكلفين قياسًا على المصلاة .



11

نفتـات المباية ، بسبب ما يحتأج إليه نتل اللأثياء العينية من مواطنها إلى إدارة الكتحصيل،
 الأنعأم - من مؤنة وكلفـ كيّيرة، كا ينافي مبدا الانتصاد في الثنفةات الإدارية .

















 فى ذلك ضرر بالفققراء أو أرباببالمال.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

## الششرط اللرابع

## حســـن التوزيـيــع

رئ

 بعض الأمثلةّ لهذه الأسس التى هنى ألئها الإسلام.

## أولا': التوزيـيع المحلى:







 إلى ما هو أكبر منها.


 حصبلة الزكاة.

هذا هو هدى الإسلام فى إنفاق حميلة الزكاة، وهذه هي سيـاسته الـككيمة العـادلة، التُتى Ar

عصرنا.








 المكوس ، وأنخذت هذه الأموالـ .






 يردوهها على نقرانهـ .
 يأخذ الْ كاة من أغنياثهم ويردها على فقر أثهم. تال اللبغوى فى شرح السنة : فيه دليل على الن








 . ${ }^{\text {² }}$











(v) نقراءء ذللك الفبلن هحتأجيني
.
(Y) | الق القضاء
(r) ج


no


فعن عمر ان بن حصيت وصمي اللنه عنه ، أنه ولى عاملا على الصهدقة هـ من قبل زياد بن أبيه أر


3,

(r) ها
 (r) أرددها

( $\varepsilon$ )







 (0)


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ( }
\end{aligned}
$$

 (النخعى) والمدسن (البصرى) رخحصا في الرجل يؤثر بها قرابته .

النى تليها الأثمة (أولو الأمر) فلي (Y)
















 يظلمه4 (0)


AV




 فيه الدقيني" (1)



## 




 اتباعها ، ونتًا لأرجح الأقوال فى التوزيع على الأهنأف والأشـشاص :
















وشهوة ـ ودون إجحاف بالآخرين سن الأصناف أو الانفراد(1) .






 .




 ,التحصيل، وما تستلزمه فخامة المناصب، وأناقة المكائب، والعناية بالمظاهر ، والميل الـى






 مذه اللوجوه فيه. اهـ.







 الفقتر والمنظاهرين بالمسكنة كذبا وا الحتيالآ على الناس

 صححيته . وفيه :

(1) (ا (

عيش . •


































[值] :

 فيى صورة غير علنية، احتى لا تجرج كرأمتهم أمام الْناس.

# الشرط النخامس تـيكاشل المهل بالجسلام 





 الإسلام ولا بتربية الإسلام.

 . آ


 من كتاب الله.









 [الشورى: : لبا].





 يُحَافُظُرنَ









 إتّيّكُ

## نظام الإسلامكل لا يتجزأ:

















فى رأيى كما يلى:



90



 الضرأثب، التى تعبـث المسيأسة بصارنها .




 موادها من بلاد أبنبية تستزفت مواردنا وطاقاتئا فيهـا لا يعود علئى دينا ولا دنيانا بنغ
 سيخصصصون لهـذا اللعمل ، نتيجة اللتعفيدلات الإدارية والوظيليفية، والعنابة بالأبهة


 سوأ عثد القائمين بأمر الزيكاة أم عند المبههود .





## 

إن طبيعة الـنظام الإسلالمى، توجب زيادة الإنتـاج ني الأمة، وصيانة ثروأتها سن التبدد



 ليتجه المى الْعمل والتتنمية والالنتانج










 فرضيت الفقر على ألمميع، ما مدا فئة قليلة من المُتظوظين.

## الهثهــرس


 r
 YV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． \＆i r ـ ـ ــشكارثة الكوارث واللديون：
 كــوارث اللزهن وديون الـناس そr نظام ألتـــأمين الإمـــلامي
そr

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． تــغــــاء ديون الغـــارمين

or ه－مئككلة كنز المثود وحبسهيا：
or النقود وسيلة وليست غائية
orكلام الْغزالثي في كنز المنقود وحكمـة تحريهـدور الزكاة فى مـحاربة الكينز ．．．．．．．．．．．．．．تقريب الإسلام بين الفوارئ الطبقية

دور الزكاكاة في هنا التقريب
．
ovتهـيلد ：

| VA |  |
| :---: | :---: |
| VA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| va | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| V8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ${ }^{+}$ | - |
| Ar |  |
| $\wedge \hat{A}$ | . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9. | . . . . . . . . . . . |
| 4 | - تكامل |
| 90 | \% \#\# \% |
| 47 | . . . . . . . . |

$$
\begin{aligned}
& \text { الترقيم المدولمى 8-0758-09-977 }
\end{aligned}
$$

[^0]
# 2 ch-m Watcuraticssand 

行 A保 (


 $4 L, S S \%$






-4, 4, الإ





[^0]:    
    
    

